









It is important for nursery school teachers to have the ability to deliver effective food education to infants and young 
children. If nursery school teachers themselves do not know  healthy food behaviors, they cannot be expected to guide infants 
in learning good behaviors. In this study, we clarified students’ thoughts on food education with a focus on snacks.
A questionnaire survey was distributed to 113 students at Hosen College of Childhood Education, and we performed 
quantitative and text mining analysis on valid responses.
About half of the students were underweight and were considered to be malnourished. Students of normal weight tended 
to think that eating snacks is a cause of weight gain. Malnourished students tended to think of a snack as a meal, and believed 
that the purpose of snacks is to satisfy hunger. The students preferred to select chocolates and snack foods for themselves, but 
they selected fruits, dairy productions, and homemade snacks for infants. The students also selected carbonated drinks for 
themselves, but they selected healthy drinks like water and barley tea for infants. The students expected that infants enjoy trying 
a variety of foods through food education.
This study suggests that improving their own eating behaviors would help nursery teachers deliver more effective food 
education.







































































対象は本学学生 113 名で、内訳は（1） 学生 1 年次生
「こどもの食と栄養（健康と食生活）」受講者90名（男性
13名、女性77名）、（2） 食育イベント参加者5名（2年次
生:男性 1 名、女性 3 名、4 年次生:女性 1 名）、（3）食育
に関するゼミナールおよび子どもの食育に関するプログ
ラム受講者 18 名（3 年次生:女性 10 名、4 年次生:男性 2
名、女性 6 名）である。（1） または （3） の学生で （2） と
重複する者は、（2） の調査を除外し （1） または（3） とし
て集計した。









ラム受講者 7 月 27 日、（3） 食育に関するゼミナール受講






























計 20 項目の中から順位をつけて 5 項目選択とし、1 番目
を 5 点、2 番目を 4 点のように重みを付けて集計した。
3．分析方法





















て 5 つ選ぶ複数選択とし、上位より 5 点、4 点、3 点、2
点、1 点としたものを点数として分析した。
2群間の平均値の差の検定には t検定、割合の差の検定






















が 22.3%、普通体重が 67.5%、肥満が 10.2%5）であること
と比較すると、低体重と肥満の割合がやや低く、普通体
重が多かった。標準体重と比較した% IBWは、平均93.2























































通群 27、栄養不良群 22）、「空腹」（普通群 12、栄養不良







は3位 （普通群） または4位 （栄養不良群） になっていた。
食品の分類では、本来アイスクリームと氷菓などは分
けられるべきものであるが、まとめて「アイス」とした。
調査は 7 月下旬に行い、最高気温は 7 月 20 日 33.6℃、21














































































学生と子どもの飲料の選択については、牛乳 （p <  .01）、
乳酸菌飲料、ジュース、炭酸飲料、コーヒー・紅茶（以















い」84 点（選択度数 43）、「そしゃく力をつける」72 点
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